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REPORT ON THE INCORPORATION  INTO NATIONAL
MEN AND [,,OMEN
BrusseLs, JanuarY 1979
LAI,J OF THE DIRECTIVE  ON EOUAL PAY.FOR
(1)
None of the community countries has yet fuLty impLemented
of equat pay.
the principte
This is the dePressing
sent by the Commission to the
of the Directive on equaL PaY
tegi sLation.
Armed with its findings, the
ment procedures unter'ArticLe 169 of
which have so far on[y incompLeteLy
concIusion that emerges from the report
on the progress made in incorporation




Commission is proposing to start infringe-
the EEC Treaty against some Member States
impLemented the Directive.
empLoyers'  organizations
study waYs of removing sex
where the prob[em seems to
hoc working PartY on this
The Commission aLso intends to caLL together
and trade union organizations at European-teveL to
Ji...irination in itre fieLd of job ctassification,




systems and the way these.r" "pp[i"a 
in individuai firms.  t''omen may, for instance'
be assigned to a clrtain suU-catlgoti nithln ".tit"gory 
so that eventuaLty a practi-
caLLy women-onty  category is.."ri"o.  rt  shouLd atio be considered that coLtective
agreements fix oniv-1ninitrt o. b;;i;  rates of pay, whichr. though formatty the same
for men and women, Leave tne way-Jp"n io.-oiscrimination in the actuaI wages workers
recei ve.
However, direct discrimination of a bLatant kind in coLtective agreements'
such as different pay scaLes for men and women, does appear to be on the verge of
di sappearing.
some problems have arisen over the definition'of "pay"' For instance'
certain fringe b;;;iiit  may be Linked to the notion of "head of househoLd"' The
conditions for receiving such U"n.iiit need to be revised on the basis of the
more up-to-date il';;;ii.;irin.io.inotion  of "parentaI responsabitity"' Another
exampte is p"yr"nl-oi ttgft". basic rates to men for night work which is tn":7T"
(1) COM (78> 711
(2) Directive 751117/EEC (0J L 45, 19 FebruarY 1975).-2-
as work done by r",omen during the day : basic rates here ought jn fact to be the
same and the extra  trajn of nighi'ro.t shouLd be compensated  soLeLy by speciaL
nightwork bonuses. In other ...".  men are paid more on the pretext that the
empLoyer may require them to do rterui"r ro.'k, a[though he does not in fact do so'
It  is aLso djfficuLt to estabLish exactLy what is.the "same work" or
,,work of equaI vatue". The commission thinks thai where there is no appropriate
system of job evaLuation, it  ought not to be too difficult  to decide the vaLue of
jobs on an equity basis. one yardstick - which may appear simpListic' but is some-
times effective - js to ask whether if  a man were put on the.job now done by a
woman, he would be paid the same as the woman or hlou[d demand a rise'
I N SPECTIONS
The Commissjon stresses that the two sides of industry, each within the
scope of its particuLar independence and responsibiLity, must renew their efforts
to see that the p.in.ipLe of equaI pay is property appLied' It  aLso nequires
Governments to rlt  rp i'effective meani" of supervision in ccnformity with the
Djrective. This wouLd majnLy invoLve, jn those countries which aLready have Labour
inspectorates, stepping up the  activities of these agencies'. The Commission finds
it  a pity that the'mor! stringent system of enforcement at wof"ks [eveL, backed  up
with sanctions, which it  had p.oporl.i, was not accepted when the CounciI adopted
the Directive.
The Commission wouLd aslo Like to see aLL the Member States set up
committeesorcommissions  to promoie womenrs employment and equaLity of opportunity
and treatment for women. These bodjes - which aLready exist in some Member states -
need to be given adequate powers and resources'
TOO FE|/\, LEGAL ACTIONS
that decisive progress wiLL onLy be made if
an understandabLe resignation or discouragemen
th"i t tigt'ts with the heLp of thei r trade unions'
But the Commission thinks
women themseLves - who tend to show
in this resPect - start to enforce
the nationaI committees, etc.
The Directjve aimed to provide women who feLt their rights or interests
damaged with easi". r".n, of redrest ir,.orgft the courts' But insufficient  use is
being made of this Provision.
- No cases of LegaL actjon have been reported in Luxembourg and Denmark;
- There have been scarceLy any in BeLgium, France, Ita[y and the Nethertands' and
aLso very few Yet in lreLand;
- 0nLy in the United KS;rgdom has legaL agtiol.been brought in a Large number of
cases; during 1976 and 1977 about 2 500 individuaL cases were ref€rred to
industrjal tribunafs, of which about half went to a hearing and the others were
settLed out of court.
The commission sees the main reason for the absence of LegaL action in the
ignorance of their nights that stiLL exists among women, especiaLLy in the [ow-
graded, poorty-paid olcupations. The trade unions have a cruciaL roLe to pLay
here. They may be able to defend their membersrrights  and interests through direct
[egat actions - in some countries even aganinst the wjshes of individuaL women
workers. Many women are stiLL afraid of being dismjssed jf  they ctaim equaL pay'
especiaLLy i"  tn" p..t"nt-iituation of economic crisis and unempLoyment'
.t --3-
PROTECTION AGAINST DISMISSAL
The commission is criticaL of the measures the Member States have taken
to imp[ement the Directivers requirement of protecting empLoyees against dismissaL'
In the majority of cases the measures mereLy provide for the award of damages or
compensat'ion. Such penaLties do not represent an adequate deterrent to empLoyers'
It  would have been betten if  the Council, in adoptins thl originaI Directive, had
agreed to the Commissionrs pnopos.i "f "ireventing" 
-ismissaL of empLoyees in such
ci rcumstances.
proposes to make access to the courts easier for women by
of free LegaL aid sbuject to LeveL of income'
The commissionrs report was compiLed from returns sent in by the Member
Governments  and employersr  and trade unjon organizations.
The Commi ssion
generaLizing  the sYstemANNEX  1
"t
SITUATION IN REGARD  TO INCORPORATION  INTO NATIONAL
75/117/EEC OF 1O FEVRUARI
LA!\l OF COUNCIL  DIRECTIVE
1975
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In seven Menber States (Be1gium, !$ance, Irelancl', Italyl  Luxembonrgl
lfetherLancls ancl United Kinedom)i there is a nrle of Eubstantivg  law
stipuLating that il.iscriminitorlr'clauses  in colleotive agreenetrts ar.e nul'L
ancl voicl or compulsoriLy anrencled[ (Artic the t .  Such a
provision'tloes not erist ei.ther in
Denrnark.
icE  Gerrnany or in
As regarcls the proteotion of workers a69in9t dilemXesal- folLowing 'a couplalnt
)' tt or action aimecl. at obtainilrg equal pay Gg[!g
is founcl that in six comtries 
-(netei',-,
€1 , Luxenbourg
andt the llnitecl Kirgdom) eryloyers in inifine€nent of this ru]'e 11e offirya
io p.y compensatioi or:finis; a judticiaL cteciEion,for  reintegration in'the
firm in a ner or in the oniginal post is generally followedr_if-not  complietl
with, by da.nages pai.dl to the dlismiesecl etployee arqd evel!ua,,11y-by additiottql
finei paia rythe'enployer.  In the Netherlandls, the unilateral te:miuation
of a contra,ct of ernpLoynent ls subJeot to the clirector of the regional- 
(
Labour officers prior Lpproval. ln ttre Fecteral Replrbl"io of Oermany ancl
rtaly, r*tt  *or"ir"at"a'ai"ri"eals  are consideredl to be lrLegal anil' cleolaredl
nulL ancl void..
As regards the exlstenoe of treffectivo meansrt to ensure that the prinolple
of emraf pay io observed (-Article 6-gf th.e Directivg), four lt{ember States
-  Eclgium, hance, Italy  and-Luxn:mbcuirf, -  have entrusted ouperrrision in
underillcingr: to the Worirs Inrpr:r:tor:it,:. l'I;rtura111 fcrtqale worlcers (or
their  repree entatives, in p;,rtinul.a:r triide uniono) who considor thcrnselves
wron6cc1, clo a]so h;rve thc po::si.bility of brinl;ing proceodini'3. Luxcmbourg
is the only country in that firoup rlhich has no Cornmittee or Commission on
tha ernployment of women. I't muet hovevcr be pointed out -Lhat tho Dccree
instil,uting such a ConrrniLtoo in l-La.ly wiL{j tr.rtnull.erl following an uppeaL
anri thitt a nev, Decree is bein;1 drav,rr up.
In two lvlc;mbcr States (Ircl,rrxl anrl tho lletherLrnclc)  whorc thcro ie no
;.:.clrrini::tra'uive  ouporviirion of erluill 7>:t;1 it'u factcry level , workerr; rnu;tt
bcfor.r lrrin,.;in; air aetlon l.,cfore thr: cottrli (Lrrlrour Cottrt nr'1 l?rntonrcchtef
rcr;poctivofV), &ptrly to irn'rllrlu;rlit.y  Of'lier,rrr (TreLantl) or to the I'llqrrrl
[,:r.y C.rl,rrr i r;l;l ,,nrt (tt,'tthcrl  ,Ln11r: ).  Morr.rovr.)r, irt f rr.,1,.undr l,ltr: rtl')rtrlrlo.ytnrrrtt
1:quali't.y A,.i6ncyrt can rr:fr:r'thc nrrIl,cr to;r,n rrll;uir.lity 01'l'ict:r'r wltcn an
ernpl .yer nas fail"r:,l to ol)rjcrve the law on oqrtal pay ancL l,he r:mployee
c:rnnot reasonabl-y be orpocterL to do co hr:r'self r
In the three other lrlernbcr States (ttnitetl Kingrlorn, Denmark and Federal
RepubLic of cermany) employt,cs (or thair  represr:ntativcs) are entitledl
o'iy  to apply to tiro comp.,lcn1; courts if  tirey have not becn able to obtaln
c,:rtisfir,ctitn- throu,$ the normaL ehannols in operation in aL1 Mernber States
as provid.ed" by tr;rde unionl, staff  represcntativcs,  wor):st -eouncile or
"or.,"ili"tion 
troirrclc. It  slrorrlrl br: noterl that in thc Unitcd KiniSlont
the frl..'c1r.'rL 0pportunitios Conrmisisiontt  ealn :,rssist pcrsons who so dcsife
but oannot refer the nattlr  to the l,alrr-rur Cor'trt if  it  is not reasonabLe
to erpeet the plaintiff  to d.o so herself.  rn such a. casc, onl.y the
Secreiary of State for Empl-oytnent nt'ry do so.  However, 15i5 ill:lgual
Opportlnities Conmissiontt itas other irnno:'lant powers suclt ag that of
carrying out, on its  omr initistive,  oflicial  invcstigations in undcrtakings
ana s"nding ih"n, wherc approprilt,c, ilsu::ttnonsesrr to prrt an encl to d'iScrim-







been bo speciflo of tbis hes
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* The average differences in actuaL earnings, which ignore aLL the structuraL
inftuences, must be interpreted with extreme caution, since they obv'iousLy
do not constitute a statisticaL measure of pay discrimination between men and
women for "tn"-tut"  work" or "work of equal vaLue"'I
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RAPPORT SUR L'APPLICATION  DANS LES LEGISLATIONS  NATIONALES  DE LA DIRECTIVE  SUR
L!EGALITE ENTRE REMUNERATIONS MASCULINES ET FEMININES  (1)
D I SCRITVIINATION  DEGUISEE
IL  s!agit de formes de discriminations indirectes ou d6guis6es qui appa-
raissent danS tes systdmes de cLassification professjonneLLe  et dans Leurs
modaLit6s dtappticaiion dans Les entreprises. Ainsi, un sous-cLassement des
femmes a  L!int6rieur de certaines cat6gories professjonneLLes  conduit parfois
de fait ii La formation de cat6gories professionneILes  pratiquemtnt  16serv6es aux
femmes. IL faut aussi prendre en consid6ration  Le fa'it que tes conventions
coLLectives ne fixent que des taux de salaires minima ou de base, qui peuvent
6tre formeLLement  egaux pour Les hommes et Les femmes, mais qui comportent aussi
Ia possibiLit6 drune discrimination  dans Les saLaires effectivement vers6s aux
travai Lteurs.
euoi.quriL en soit, iL sembLe que Les discrimjnations directes susceptibLes
de figrr".  expLicitement dans Les conventions coLLectives sous forme de bardmes
de saLaires diff6rents pour Les hommes et [es femmes, etc, soient en voie de




Le principe de tregaLite des r6mun6rations nra trouv6 de r6aLisation
compLdte dans aucun des pays de La Communaut6.
La Commission regrette de devoir formuLer cette concLusion g6n6ra'Le  dans
Le rapport quteLLe a r6di96 sur Lt6tat dtappLication  dans ta LegisLation  des
Etats membres du principe dregaLite entre r6,mun6rations  mascuLines et f6mi-
nines (2).  Ce rapport a 6te transmis au ConseiL.
Sur La base du r6suttat de ses recherches, La Commission se propose dren-
tamer, en vertu de IrarticLe 169 du trait6 CEE, des proc6dures drinfraction
contre certains Etats membres qui nront encore pt'oc6d6 quti une appIication
incompLdte de La dinective.
En outre, La Commission invitera Les organisations  dremptoyeurs et de
travaiILeurs i  se rencontrer au niveau europeen afin de rechercher  Les
moyens qui permettraient Lt6Liminatjon des discriminations entne hommes et
femmes dans un domaine qui sembLe prdsenter de grandes difficuLtes: celui de
La c[assifjcation des fonctions.  Pour ce faire, La Commission va instituer
un groupe de travai L ad hoc.
(1) CoM (78)
(2) Di recti ve
711
75/117/CEE - JO L 45 du 19 fevrier 1975.QueLques probLdmes sont apparus en ce qui concerne La definitjon de La
notion de "r6mun6ratiOn". Ces pnobLdmes touchent par exempLe aux avantages
Lj6s A La notion de "chef de famiLLe"; Les conditions dtattribution de ces
avantages devront 6tre revues en fonciion de La notion pLus modernede"responsabiLiti'
;;;;"i;1.e", notion-exetpte  de discrimination. En outre, Les hommes qui effectuent'
La nuit, Le mpme travaiL que Les femmes, le jour, touchent parfois des saLaires
de base pLus 6Lev6s, aLors que ces saLajres de base devrajent 6tre identiques*
La,,p6nibiLjt6" du iravaiL de nuit 6tant uniquement  compens6e par des suppL€ments
sat.ariaux sp6cifjques.  De m6me, certains hommes se voient attribuer" un saLaire
pLus 6Lev6 sous prJiexte que !rempLoyeur pourrait Leur confier des travaux
i'plr.  Lourds", ce quriL ne fait pas en fait'
IL est 6gaLement difficite  de d6terminer Le contenu exact des termes "m6me
travai 1,,, ou bien ,,travai I de vateun 6gaLe". -La CommissiOn  eSt'ime que La "vaLeur
du travaiL,,doit pouvoir.6tne etaUfie,-Lorsquli!  "rexiste 
pas de systdme approprie
drdvaLuatjon Oes-erpLoisr "en 6quit6i'sans difficuIt6s excessives. Un critdre
qu.i peut parait.;;,;pLisie, mais qui est parfois efficace, consiste i  se demander
si en mettant un homme au poste de travaiL occupd par une femme, iL toucherait
Le m€me satai." qrieLle ou exigerait une augmentation de saLaire ?
INIJPECTEURS  DU TRAVAIL
-2-
La commission souligne que de nouveaux efforts devront encore 6tre faits
pan tes parten.i."t socilux, dans Le cadre de Leur t't?1?ii:-:t,1"-!:::
:"ro;;;.;;L;;;";;.pres,  pour ve1LLer a La correcte appIication du principe de
r^  ^...,  ^.,+^rilao  nilhl  iarrae  de  mpttre  en  oeUtofg  dgS i;il;iil;  ;r i;r.iaLe. EL Le demande aux autorit6s pub[iqges de mettre en oeuvre
-..J  l^..-x.i+  aa  *--;{rriro ;';;;;,'.tii;;;;;",  conformement a La directive. ce qui devrait se traduire
r!  --  J..  t--.,^;  I  a--  rr^
de moyens suffisants-
notamment, dans l"t  p"yt ou existe un corps drlnspection du travaiL' par un ren-
forcement de son activite.  La commission regrette draiILeurs que Lors de Lracioption
de La directive, sa proposition qui demandaii une o.rganisatjon  pLus serr6e drun
cont16Le au n.iveau des entreprises, assorti de sanctions, nrait pas 6te retenue
oar Le Consei L.
La Commission souhaite en outre que soient institu6s=dans tous tes Etats
membres des co*it6s ou commirsions cha196s de La promotion de LtempLoi feminin
et de L,6gaLite de chances et de traite;ent des femmes. Ces organismes -  qui
existent d6jA dans certains Etats membres - devraient 6tre dot6s de pouvoirs et
TROP PEU D'ACTIONS  EN JUSTICE
La Commission estime cependant que des progrds decisifs ne pourront 6tre
...orfLis que si Les femmes eLLes-m6mes, dont La 16signation ou Le d6couragement
d cet egard peuvent se comprendre,  prennent Leurs propres responsabi Lit6s' avec
Lraide iotamment des organisation  syndicaLes et des comit6s nationaux'
La directive visait notamment ir faciLiter aux femmes Lraccds aux voies
juridictionneLLes  LorsqureLLes se sentaient [6s6es dans Leurs droits et int6n6ts'
Mais iL sembLe que cette possibiLit6 soit expl"oitee de fagon trds peu satisfaisante
- au Luxembourg et au Danemark, Les recours sont inexistants;
-  Fn BeLgique, en France, en ItaLie et aux Pays-Bas, iLs sont quasi inexistants
et encore peu nombreux en IrLande;
-  ce nrest qurau Royaume-Un'i que Les recOUrS SOnt nombreux (au CourS deS deux
ann6es 1976 et 1977, environ 2.500 cas individueLs ont et6':portes devant un
tribunaL du travaiL, aont environ La moitie sont aL[6s en audience'  Les autres
ayant 6t6 r6gles A LramiabLe) 
./ .-3-
La Commission expIique ce petit nombre de recours.avant tout par Le fait
que [es femmes sont encore maL inform6es'de leurs .4roits, surtout dans Les
cat6gories professionneItes  inferieures et mat remun616es,  A cet 6gard, Lraction
des organisations  syndicaLes est fondamentaLe. ELles peuvent 6ventueL[ement
defendre les droits et int6r6ts de leurs membres par Le recours d'irect, voire
dans certains pays contre La voLonte de travaitteuses individuetLes. Beaucoup
de femmes craignent trop souvent encore, en revendiquant Ir6gaIit6 saLariate,
de se faine Licencier, sur.tout dans Le cLimat actueL.de crise 6conomique  et
de chbmage.
PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
A cet {gard La Commission f6jt  des remanques critiques sur [es mesures
nationates de protection contre Le Iicenciement qui sont prises pour satisfaire
aux exigences de La djrective. Dans La majorjt6 des cas, ces mesures se traduisent
par de s'impLes dommages et int6r6ts ou par des indemnit6s. De teL[es sancttons
ne constituent pas une "dissuasion" suffisante pour Les empLoyeurs. IL aurait
mieux vaLu que tors de Iradoption de l.a directive, Le ConseiL accepte [a proposition
de La Commissjon qui demandait  "dremp6cher" tout Licenciement vis6 dans ce contexte.
Par aiLteurs, [a Commission propose de faciLiter aux femmes Iraccds aux
voies juridictionneLLes en g6n6ratisant Lroctroi, en fonction des njveaux de
revenus,, drune assistance judiciaire gratuite.
La Commjssjon a 6tabLi Le rapport d Lraide des donn6es communiqu6es par
les gouvernements des Etats membres et par les organisations des empLoyeurs et
des travai I leurs.4
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DjggigoJUtgt ;ls U8lslatlrJos- ou r
ncn't,r i.rnn rlc rt ric eonornrdon nPi'clfi t i  la miso en
rl,i gc lli.Pirg.gs;ELls-El le. exlst IL  U Etat
@  : Itqual Pay Act l/10 (axnencld par le Sox Dlscrlmlna.tlon Act tle 1/15) au
Royaunc*Unil  Loi d.u 22 cl.6ccmbre L9l2 en Fbancep Antl-Disorlnlnation  (p"V)
Act 11114 (amcnd6 ;:ar lf Enrploymen't Equallty Act ffl?)  en lrLande, Rgglement
grand-duoal ilu I0 Juille+ ]yt4 au trrremboulgr L,ol du 2o mars 1915 aux Patrrs-
Basl Loi du 4 fdr.ryier 19f6 au Drnemark et Loi ctu p dl6oernbro lfl?  en Italler
A notsr toutofols que !g
inrirn.l e
tt6
p-qo a;lnlicablo-nq Del',lon4ll  occupd g.ans 1  .
Dius un Eta! mernbrol la Delglqueq on a choLgl oowre instrument Jurttti-
qua uno oonvention collocttve cte travail, natlonale et lulelprofesEionnel-
lo, qui a 6t6 conelrre par les partenalres soclaux. au eeln du Congell Natio-
na1dluTrrrvat11el5ootobro19|5etrenilueob1tgatq1ro@
par un r1.r:.c"6 royal du ! d6combro 1975. Il  atagit d,rune oonvention a dur6s
lnd6termlnie,  naio Sg3-U$.-e!
eart,li r.i'grlliie,. aveo ujrJr6alis de sl* ngiP (1)o
Iln jir-lnutrl- j.rir.re f t<dr'r:4.1o d.f Ai rt.e
--.  1l,+ aucuno nat nouvol-
le of sprralf iqrrar,nf q_t{-€_eetin6o Lfneen*ire en raleon €s8€ntiellbnent
-
fatt qrro 1o r.ccorro devant, les Jurldlotlons du trav.ail est d6Jl ouvert
clu
2 ile la Dlrectjve) A toute porsonnc stestlmJrt vlottne dtute dleorlnlnatton
ealgriale eru la bass d's lrartlcle 3 ile !a Loi fondarnentale  dle 1949'
Crset dfallleurg sur oette baeo (ltarttole 3 de la Lol fondla.ruentale tllg-
pose que rl€s hommes et les ferunes ont des abolta 6garrrr et nnul ne peut Strs
nl ddsavantagd nl favorlg6 en ralson de son eexett) quo la Coqr f6d6rale tlu
travall a d6velopp6 une Jurlspnrdenco dfappltoatlon du prlnolpe dle lr6eiaUt6
salariale prur un.rn3me travalL ot pour rur traval'l nde valeur 6galetr (art193e
(f) U'interventiorrJe 1.r lgi  .!r 4 aqgt ifli8 cle r6orlentatlon €conornique (clont le
Tltre V cst relatif l. l-rdra.li'bd de traltement dntre les honres et les fernmee
cncocpriconcor:lotrotannentIesoontllt1onsdletrava11|@
rrtion) a annortci la. c'u:"116 ^iurldlauo  d.ans le secteur priv6 et assur€ Ia




1r'l rie 1.,_J,riftii'o). A cot 66ard,, il  faut noter qus la loi  d.anoise du 4
f d','ricr 1976 ntrrti l l re euo tltr et non ceux de
Sl lron.pout d.ire quren prlnolpel et sur un plan gdn6ral, il  nferiste
plun d.ans lee Etats membres tle d.tefoottlons l6gtslativ€e;.r6glementairee
et ailnlnistratives comportant des"cliecrimlnatlone eala.rlaleU (g$i"Ig_L_gg
la lir"ctivq)r  celt:rins nroblllee peuvent toule:fo:Ls  enoore ge noser comrne par
eremplo d,'rno quelqueo ototute dfagsnte de lrBtat ou de secteurs parapublloe
prdvoyant encore divere avantages en eepboes ou en natur€ (allooation d.e 16-
eidence ou d€ foyer, loEiement, titres tle traasport ...)  Ii6e I  la notioa dle
nchef de farnllte'r touJorrre oompriso eu nasoultu (notasnent 6! Eglgis,,  en
F""o." et au _L:1g.:,i.ortg).
Dans sept Etats, membres (netgique, Franoel lrland,e, ftalle,  Lurernbogrg,
Payo-Bas et Royaun5uni), ue normo de d.rolt positlf pr6volt la nu11tt6 ou
lranendement  obll6atoire de clauseg conventlorurolLeg  tllsorimlnatoires
(ar'Licle 4 de l.r Dir,:c-tivg). UlULLol.lg dlsposltlon nrexlgte pa(i en Rdpribllque
fd<!r!r:,le tlrAller;rr,qne ni au Daqgma.rE.  '
En natibro de protection  doe travaillerue oontre'tout lloenclement con-
g6cutlf I  uno platnte ou A ur rooours forrnul6E pour obtentr !t6gal1t6 salaF
riale (e$31t1g.l-gg.-lg-l$ecll"e)r.  on oonstato gue dane sk  paSra (Belgique,
Danemarkr Franco, Ir1antle, Lurembourg et Royaune-[Inl) est pr€rnr, I  lrenoontrc
deo employeurs ea lnfraotion, Le vereoment dtlndlermtt6 ou d,ta,nendea;  1ne 116-
cislon Judiclaire de rdintdgra'tlon dtons lrentreprlse ou de repriee au poste
de travall antdriourr non sulvie d.feffetree tlad,ult ftnalement par des d.omma,-
geo of lnttlrOts por,rr le travallleur ltoenoi.6 et dventuellement tle aouvelleE
ameniles payabloa paf, ltemployou'.n  Aur palre-Dasl la rdsilletlon rmllat6rale
df un oontrat <le travall est sourl.eo i  lf autorlsatlon prdalabS.e d,u,d,ireoteur
du buroeu r6g'1ona1 du travallo En R{publtquc f6d6rale drAlleroa4ne et ea
Italler d,e tel'o lloenolouronts ebuetfs gont ooaslddrds oormc fU6gBra et f,rapp6e
do uu11lt6.
Pour co qll  eoncerno llexistonco d.o trmo;rens efflcacesrr portnetta.nt  de
velller au re$pect du prlnclpo de lr6gpltt6 salarlale (gnttcfe 6 ae la
glg*-Ue,) quatre Ebate nenbree ont confl6 Le contrSle dans les entreprises
au corpg rl.e 1!fnspoctlon  clu lbarrall - SeLCquor Fbancor ltallor  Luxenbourgo
31an eltendu, dans ceo qu;rtro pelror lee tra\ralllsrrsee qui arestiment  ldedes
(ou louro roprdgcnt&nts et notanneut les or5'arrisatl'ona  syndfcalee) ont en
outro la pousibllitd d.tintenter uno estLon judlciatreo  Le Luxonbor.rrg eet.
1o scul pqyo du 6roup,? & no pas pore€der d.e Conltd ou Comnieslon  d.u tne\ratl
fdnr.i:;Lnr Il  faut tout$foie noter quo le ddcret a;n:^nt lnstltu6 urr teL
Conltri en f tali,r e, tltd annu16, A [a sults d.rul rsoours et qutun nouv€au
d€crst ost on frldn*i I iono
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Da:as d.r:ru: Utats mernbres (Irlanae et Paye-$as), of ntexiste &ucun contrSl'e
adnlnintratif do lr6Flitd  salariaLo au niveau des entreprlsesl J'es tra\rail-
lcurs doivant, avir-n-t do clripoa-er un rocours devant I'ee trlbunaux (respeotl-
\rcrient Lclour Coqrt et Jrr,3e dtlnetance - karrtorrrechter) sra'dresser  A un
nplrra)-ity Offlcerfr (Irlanae) ou A. }a n0onmission pour lfdgatIt6 cl.es ealaires
fdnrlninn et nescullnnt' (Paln:-3ns)c De plusr en lrla.nde, le nComlt6 pour
lrdgalitd clans lreuploi'r ("itrrpLo;rrnent  F4ual.ity Agencyr) peut saieir un
r'14'ua11tV offlcer[ qua.nd, un nrnploysur nfa paa respect6 3a lol  sur ll6gp].it6
eal.ariaLo et quo Lron ne peut ralsorurabl.errent sfattendre I  ce que ltenploydo
concerndo le far:se ell.e-ti0me.
Dirns l"es trois autres Etate memtrres (Royaune-&rl,  Danonark et R6pubJ-tgue 
'
frld6rale d?.dll.enrngne)  les travaiLl.eurg (ou leurs reprdsentants) nfort que
la ponsibilltd d,e sel$ir les tribulaux comp6tents ellle nlont pu obtenir
sat;iufsction p&r to cann.I normal, utllls6 dans tous les Etats nenbr€or d.e8
orlprdaaii.ont oynrlicaLes,  d6l6gu6s du poraonnolr comltCs d.lontreprl.ses ou
conniseJons de concillatlono II  faut noter gurau Royaune-ILrll la n0onmls-
sion d.e 1rdgalit6 do traitementr! ("fqr*l Opportunlties  Commleelonn) peut
ansinter 1ee peleonncs gul Lo d,datront male non saLslr le Tribunal du'
Trar,ail ofil  ea"N rainonnable de pens€r que la pla{gnante no le fera pas e11,s*
n,8mo1 Dens ;;n tal can, esul Ls Secrdtcire d.tl.ltat A'llfuplol peut le fal,rer
Ilale .cotttr rr0cmrqLsaion  de Lrdgpli.t6  cte traiterngrtrr a d,rautres pouvoirs
lmportants cennc celul d.o proc6d.orr rle oe propre trdtlstivt,  l  des enqu8teo
officiel.lee rrupr6a doe ontropriaoe st do leur adreoo€r dvontuellenent  deg
Fetlnnatj.oucnpor:Ifatreoe8oord'oopratlquosd1oor1nl.natolreg.@i.
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Dnlcrruuk, ouc'i:ii rlr {:}*r{r cpriniflqrro de co t5rtrlo nla onoore 6t6 lnstltud
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!lryil::i),  tl  ;'r r:  nc't,c:- q:ltt:n li:.anroo ltaf:ftcrlralp do Ia loJ. du 22
d.6ocn'lrle l$J.i r.r:, ;t,)ig.rtcl..w, r,ui. Lct I*cux d"s travatl  et daln lee
locn,tu oD. :;e i'1,1r: itr':'h.:1:r.',',.'";io {|1ct:* rlue*n J]clgiqug la  Conveftlon
colloctlvn r.1 \ls dolt ftrc  {il:r;r:de nu :rtiglerrent do trarnd.l dog entr€F
prlsool  ijn ]rli-:,i..,n nu Iu:;,lLt;.' ,r!"rhie atrx Pa;rx-Eir,3 gt au Danomarl:, Ie





ar:r t.rav:rll1r-'ur'i Fr"d:' fi.:ri'o tr::.]-c!.r J'",m'e di'oLts ont felt  ltobJr:t drrtne
largo publlclt., pr.J. 'toui: J.cn i[odl'* at 1ar la tllff\8lon dlo ddpltanto oU
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G)  LerlGarts moyens de gains ef fect'if s, ou toutes Les incidences sf ructui e,-..
se trouvent confondues, doivent 6tre intenp16t6es avec la plus grande
prudence car ces ecarts ne constituent pas, i  Lt6vidence, une mesune
statistique des discriminations  saLariaLes entre hommes et femrnes pour ti.
m€me travaiL ou un travaiL de vaLeur egaLe-